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で発展してしまう（Tolin， Frost，Steketee， Gray， & 
Fitch， 2008）。ためこみ症について，人生のどの時点で
発症し，どのような経過を辿るのかについて調査した研




始まったと申告した者は 4 % に過ぎなかったと報告さ
れた。また，Grisham， Frost， Steketee， Kim， & Hood 





（Frost， Steketee， & Tolin， 2011）。
ためこみ症の有病率研究はいまだ存在しないが，欧米
における調査ではためこみ症の時点有病率は 2 - 6 ％で
あるとされており（Iervolino et al.， 2009; Samuels et 
al.， 2008; Timpano et al.， 2011），Rodriguez， Simpson， 
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Abstract：入手・捨てられない・散らかりの 3 因子23項目からなる Saving Inventory-Revised 日本語版（SI-
R）のためこみ症スクリーニング尺度としての有用性について，診断基準を参考とした DSM- 5 ためこみ症診
断質問票によって分類し，ためこみ症傾向群41名，非ためこみ症傾向群261名を対象に検討した。全302名での































Frost， Steketee，& Grisham （2004）が開発した Sav-
ing Inventory- Revised（以下，SI-R）が挙げられる。
























て「 0 ：まったくそうでない」から「 4 ：ほぼすべて /
完全に」，「 0 ：まったくない」から「 4 ：非常に」，あ






DSM- 5 のためこみ症の診断基準項目より，基準 A
から C について，回答しやすいように文言を修正し，



































DSM- 5 ためこみ症診断質問票の回答より，項目 A
から C の全てに“はい”と回答した者を“ためこみ症

















GFI は 0 から 1 までの値をとり， 1 に近いほど説明力の




















なお，統計解析ソフトウェアは IBM SPSS Statistics 
version 22.0および，Amos version 22.0を使用した。
結果














































ためこみ症傾向（有り V.S. 無し）と SI-R の各項目の
得点の高低


















一方，項目 1 ，項目 2 ，項目 4 ，項目 9 ，項目12，項
目16，項目18において有意な関連は認められなかった。
有意でなかった項目のうち， 4 項目は SI-R の「入手」
に分類される項目であった。尺度は効率的なものが良い
と考えられることから，オッズ比が有意でなかった 7 項









N （％） N （％） χ2 df p
性別
男性 14 （34.1％） 119 （45.6％） 1.88 1 0.17
女性 27 （65.9％） 142 （54.4％）
同居人の有無
一人暮らし 3 （7.3％） 85 （32.6％） 10.94 1 ＜.01
同居している 38 （92.7％） 176 （67.4％）
自室を主に掃除する人
自分 31 （75.6％） 220 （84.3％） 1.90 1 0.17
自分以外 10 （24.4％） 41 （15.7％）
表 2 ：ためこみ症傾向の有無による SI-R の差異（N＝302）
ため込み症傾向者 非ためこみ症傾向者
M（SD） M（SD） t（300） d
入手 11.9（5.24） 8.79（4.40） 4.10* 0.69
捨てられない 14.6（4.84） 7.74（4.84） 8.46* 1.42
散らかり 19.2（6.81） 10.6（6.61） 7.57* 1.27
総得点 45.6（13.6） 27.1（12.5） 8.65* 1.45
*p＜0.01, SI-R: Saving Inventory-Revised 日本語版













SI-R のカットオフによる DSM- 5 ためこみ症診断質問
票によるためこみ症傾向の判別率は74.83% であった。










32.5 82.93 67.43 28.33 96.17
33.5 78.05 68.20 27.69 95.16
34.5 78.05 71.26 29.71 95.36
35.5 78.05 74.33 32.04 95.54
36.5 73.17 76.63 33.28 94.78
37.5 68.29 78.54 33.72 94.02
38.5 60.98 80.46 33.53 92.97
39.5 56.10 82.38 33.35 92.27
SI-R: Saving Inventory-Revised 日本語版
表 3 ：SI-R の23項目におけるオッズ比と95％信頼区間
95％信頼区間
質問項目 オッズ比 下限 上限
1 3.47 0.98 12.29
2 1.10 0.32 3.72
3 3.83 1.91 7.70
4 1.66 0.60 4.57
5 4.50 2.32 8.71
6 4.19 2.00 8.80
7 5.24 2.67 10.28
8 4.22 1.85 9.61
9 2.21 0.81 6.01
10 3.39 1.73 6.63
11 3.02 1.47 6.19
12 1.28 0.62 2.65
13 3.79 1.88 7.64
14 2.59 1.28 5.21
15 3.62 1.61 8.13
16 1.79 0.87 3.66
17 4.26 2.15 8.44
18 1.22 0.58 2.54
19 3.16 1.55 6.42
20 4.48 2.18 9.22
21 2.69 1.28 5.68
22 5.50 2.84 10.67
23 5.02 2.55 9.89
太字は95％信頼区間の下限が 1 以上のオッズ比を有する項目を示す














Ievolino et al. （2009）や Samuels et al. （2008），Timpa-






る。ただ，Hajack， Huppert， Simon， & Foa （2014）
は，大学生は他の年齢と比べて，自己記入式の尺度によ
りためこみ症状を測定した場合高い得点を示す傾向が
あったと報告しており，本研究においても DSM- 5 診





ためこみ症傾向 32（78.05％） 9（21.95％） 41（100％）
非ためこみ症傾向 67（25.67％） 194（74.33％） 261（100％）
99 203 302
判別率（％）＝（32+194）/302*100＝74.83






ためこみ症傾向 36（87.80％） 5（12.20％） 41（100％）
非ためこみ症傾向 71（27.20％） 190（72.80％） 261（100％）
107 195 302
判別率（％）＝（36+190）/302 * 100＝74.83










15.5 95.12 63.22 28.88 98.80
16.5 95.12 66.28 30.72 98.85
17.5 92.68 69.73 32.47 98.38
18.5 87.80 72.80 33.65 97.43
19.5 82.93 77.01 36.44 96.82
20.5 73.17 79.31 35.72 94.96
21.5 65.85 82.38 37.04 93.89
22.5 63.41 85.44 40.56 93.69
SI-R-13: Saving Inventory-Revised 日本語版短縮ヴァージョン







































































































































American Psychiatric Association （2013）. Diagnostic and 
statistical manual of mental disorder, 5 th edition. （DSM-
5） American Psychiatric Association.
Ayers, C. R., Saxena, S., Golshan, S., & Wetherell, J. L. 
（2010）. Age at onset and clinical features of late life com-
pulsive hoarding.
International Journal of Geriatric Psychiatry, 25, 142–149.
Brenner, V. （1997）. Parameters of Internet use, abuse and 
addiction; The first 90 days of the Internet usage survey. 
Psychological Reports, 80, 879-882.
Burton, C. L., Arnold, P. D., & Soreni, N. （2014）. Three Rea-
sons why Studying Hoarding in Children and Adolescents 
is important. 
Journal of Canadian Academy of Child and Adolescent Psy-
chiatry, 24, 128-13.
Cohen, J. （1988）. Statistical power analysis for the behavioral 
sciences （2 nd edition）. New York: Academic Press.
Frost, R. O., & Hartl, T. （1996）. A cognitive- behavioral 
model of compulsive hoarding. Behaviour Research and 
Therapy, 34, 341-350.
Frost, R. O., Pekareva- Kochergina, A., & Maxner, S.
（2011）. The effectiveness of a biblio-based support group 
for hoardingdisorder. Behaviour Research and Therapy, 
49, 628-634.
Frost, R. O., & Steketee, G. （2014）. The Oxford handbook of 
hoarding and acquiring. New York: Oxford University 
Press.
Frost, R. O., Steketee, G., & Grisham, J. R. （2004）. Mea-
surement of compulsive hoarding: Saving inventory- re-
vised. Behaviour Research and Therapy, 42, 1163-1182.
Frost, R. O., Steketee, G., Tolin, D. F., & Glossner, K. （2010）. 
Diagnostic comorbidity in hoarding and OCD. Paper pre-
sented at the Meeting of the World Congress of Behavioral 
and Cognitive Therapies.
Frost, R. O., Steketee, G., & Williams, L. F. （2000）. Hoarding: 
acommunity health problem. Health & Care in the Com-
munity. 8, 229-234.
Frost, R. O., Steketee, G., Williams, L. F., & Warren, R. 
（2000）. Mood, personality disorder symptoms and disabili-
ty inobsessive compulsive hoarders: A comparison with 
clinical and nonclinical controls. Behaviour Research and 
Therapy, 38, 1071-1081. 
Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., 
Fleischmann, R. L., Hill, C. L. ... Charney, D. S. （1989）. The 
Ya le- Brown Obsessive Compulsive Scale. I. develop-
ment, use, and reliability. Archives of General Psychiatry, 
46, 1006-1011. 
Saving Inventory-Revised 日本語版のためこみ症スクリーニング尺度としての有用性の検討 33
Grisham, J. R., Brown, T. A., Savage, C. R., Steketee, G., & 
Barlo，D. H. （2007）. Neuropsychological impairment as-
sociated with compulsive hoarding. Behaviour Research 
and Therapy, 45, 1471-1483. 
Grisham, J. R., Frost, R. O., Steketee, G., Kim, H. J., & Hood, 
S. （2006）. Age of onset of compulsive hoarding. Journal of 
Anxiety Disorders. 20 （5）, 675-686. 
Grisham, J. R., Norberg, M. M., Williams, A. D., Certoma, S. 
P., & Kadib, R. （2010）. Categorization and cognitive defi-
cits incompulsive hoarding. Behaviour Research and 
Therapy, 48, 866-872.
Hacker, L. E., Park, J. M., Timpano, K. R., Cavitt, M. A., Al-
varo, J. L., Lewin, A. B., ...Storch, E. A. （2012）. Hoarding 
in Children With ADHD. Journal of Attention Disorders, 
20, 617-626.
Hajack, G., Huppert, J. D., Simon, R. F., & Foa, E. B. （2004）. 
Psychometric properties of the OCI-R in a college sam-
ple. Behaviour Research and Therapy, 42, 115-123. 
Hartl, T. L., Duffany, S. R., Allen, G. J., Steketee, G., & Frost, 
R. O. （2005）. Relationships among compulsive hoarding, t 
rauma, and attention- deficit/ hyperactivity disorder. Be-
haviourResearch and Therapy, 43, 269-276. 
Hartl, T. L., Frost, R. O., Allen, G. J., Deckersbach, T., Steke-
tee, G., Duffany, S. R., & Savage, C. R. （2004）. Acutual and 
perceived memory deficits in individuals with compulsive 
hoarding. Depression and Anxiety, 20, 59-69.
Iervolino, A. C., Perroud, N., Fullana, M. A., Guipponi, M., 
Cherkas, L., Collier, D. A., & Mataix- Cols, D. （2009）. 
Prevalence and heritability of compulsive hoarding: a 
twin study. American Journal of Psychiatry, 166, 1156–
1161. 
Leckman, J. F., Grice, D. E., Boardman, J. , Zhang, H., Vitale, 
A., Bondi, C., ... Pauls, D. L. （1997）. Symptoms of obses-
sive-compulsive disorder. American Journal of Psychia-
try, 154, 911-917. 
Mataix-cols, D., Rosario- Campos, M. C., & Leckman, J. F. 
（2005）. A multidimensional model of obsessive- compul-
sive disorder. American Journal of Psychiatry, 162, 228-
238. 
Mataix-Cols, D., Frost, R. O., Pertusa, A., Clark, L. A., Saxe-
na, S., Leckman, J. F. ...Wilhelm, S. （2010）. Hoarding disor-
der: A new diagnosis for DSM- V? Depression and Anxi-
ety, 27, 556-572. 
文部科学省 （2014）. 学生への支援の在り方について   学生へ




Penzel, F. （2014）. Hoarding in history. In Frost, R.O., & Ste-
ketee, G. （Eds.）, The Oxford Handbook of Hoarding and 
Acquiring. （pp.6-18）. New York, NY: Oxford University 
Press.
Pertusa, A., Bejerot, S., Eriksson, J., Fernandez de la Cruz, 
L., Bonde, S., Russell, A., & Mataix-Cols, D. （2012）. Do pa-
tients with hoarding disorder have autistic t raits? De-
pression and Anxiety, 29, 210-218. 
Pertusa, A., Fullana, M. A., Singh, S., Alonso, P., Menchon, J. 
M., & Mataix-Cols, D. （2008）. Compulsive hoarding: OCD 
symptom, distinct clinical syndrome, or both? American 
Journal of Psychiatry, 165, 1289-1298. 
Plimpton, E. H., Frost, R. O., Abbey, B. C., & Dorer, W. 
（2009）.Compulsive hoarding in children: six case studies. 
International Journal of Cognitive Psychotherapy, 2, 88–
104. 
Rodriguez, C. I., Simpson, H. B., Liu, S. M., Levinson, A. 
&Blanco, C. （2013）. Prevalence and Correlates of Difficul-
ty Discarding: Results from a National Sample of the U. S. 
Population. The Journal of Nervous and Mental Disease, 
201, 795-801.
Samuels, J. F., Bienvenu, O. J., Grados, M. A., Cullen, B., Rid-
dle, M. A., Liang, K. Y., ...Nestadt, G. （2008）. Prevalence 
and correlates of hoarding behavior in a community- 
based sample. Behaviour Research and Therapy, 46, 836–
844. 
Steketee, G., Frost, R. （2003）. Compulsive hoarding: current 
status of the research. Clinical Psychology Review, 23, 
905–927. 
Timpano, K. R., Broman- Fulks, J. J., Glaesmer, H., Exner, 
C., Rief, W., Olatunji, B. O., ...Schmidt, N. B. （2013）. A tax-
ometric exploration of the latent structure of hoarding. 
Psychological Assessment, 25, 194-203. 
Timpano, K. R., Exner, C., Keshaviah, A., Rief, W., Brähler, 
E., & Wilhelm, S. （2011）. The epidemiology of the pro-
posed hoarding disorder: Exploration of the acquiring 
specifier, associated features, and distress. Journal of 
Clinical Psychiatry, 72, 780-786. 
Tolin, D. F. （2011）. Challenges and advances in t reating 
hoarding. Journal of Clinical Psychology, 67, 451-455. 
Tolin, D. F., Frost, R. O., Steketee, G., Gray, K. D., & Fitch, 
K. E. （2008）. The economic and social burden of compul-
sive hoarding. Psychiatry Research, 160, 200-211. 
Tolin, D. F., Meunier, S. A., Frost, R. O., & Steketee, G. 
（2010）. Course of compulsive hoarding and its relation-
ship to lif events. Depression and Anxiety, 27, 829-838. 
Tolin, D. F., & Villavicencio, A. （2011）. Inattention, but not 
OCD, predicts the core features of hoarding disorder. Be-
haviour Research and Therapy, 49, 120-125. 
Torres, A. R., Fontenelle, L. F., Ferrao, Y. A., do Rosario, M. 
C., Torresan, R. C., Miguel, E. C., & Shavitt, R. G. （2012）. 
Clinical features of obsessivecompulsive disorder with 
hoarding symptoms: A multicenter study. Journal of Psy-





Wu, K. D., & Watson, D. （2005）. Hoarding and i ts relation 
to obsessive- compulsive disorder. Behaviour Research 
and Therapy, 43, 897–921. 
Young, K. S. （1998）. Internet addiction: the emergence of a 
new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1, 
237-244.
